




















Studies in Medieval English Language and Literature II
The Sound of Literature:







マニズム運動における主要な要素、“‘domestic’ realism namely, self-assertion, 




























































































る。“The poet of The Owl and the Nightingale . . . does not cultivate novelty for 
its own sake. He does, however, cultivate conventions in his own way and, in so 




























1 Neil Cartlidge (ed.), The Owl and the Nightingale: Text and Translation 
(University of Exeter Press, 2001)には、筆者の『梟とナイチンゲール』に関
する研究論文が複数、参考文献に挙げられている。その中でも特に、筆者の
〈音〉に着目した考察へ言及し（Introduction xxxiv）、反復表現に関する注釈
に筆者の研究論文を挙げる（Explanatory Notes 46）など、これらの研究に
対する高い評価がうかがえる。
